











第1図：ペアズの肖像写真（Bernard Pares. My Russian Memoirs. London: J. Cape. 1931.所収）




























1）  Douglas G. Morren, ‘Donald Mackenzie Wallace and British Russophilism, 1870-1919’, Canadian Slavonic 
Papers 9(2), 1967, pp. 170‒183. Keith Neilson. Britain and the Last Tsar: British Policy and Russia 1894‒1917. 
Oxford: Clarendon Press. 1995. Michael Hughes, ‘Bernard Pares, Russian Studies and the Promotion of Anglo-
Russian Friendship, 1907-1914’, Slavonic and East European Review, 78 (3), 2000, pp. 510‒535. Michael Hughes. 
Diplomacy before the Russian Revolution: Britain, Russia and the Old Diplomacy, 1894‒1917. London and New 
York: Macmillan Press Ltd. and St. Martin’s Press, Inc., 2000. など。
2）  А.Н. Зашихин. Британская Россика: второй половины ХIХ – начала ХХ века. Поморский гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова. Архангельск: Изд-во «Солти», 2008.
3）  例外的な研究が注1のMorren論文や、以下の研究書である。Charlotte Alston. Russia’s Greatest Enemy? 
Harold Williams and the Russian Revolutions. International Library of Twentieth Century History 9. London, 
New York: Tauris Academic Studies. 2007. ウィリアムズについては、注25を参照。






























した二人の新聞記者、ブローウィッツ（Henri Georges Stephan Adolphe de Blowitz, 







し、外交やジャーナリズムの分野で活躍した。ブローウィッツの経歴は、以下を参照。“Blowitz, Henri Georges 
Stephan Adolphe de”, The Encyclopædia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General 
Information vol. 4, 11th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1910, p. 89.



























この原著は、The Russian Review誌共同編集者のベアリングが1911年に発表したThe 
Russian People『露国民』であった10）。本書は、図版、統計、表などが豊富に掲載され、
6）  マッケンジー・ウォレスの経歴は、以下を参照。Donald Mackenzie Wallace “Preface”, Donald Mackenzie Wallace, 
Russia, London: Cassel & Co., 1877, pp. III‒IV. “Wallace, Sir Donald Mackenzie”, The Encyclopædia Britannica: A New 
Survey of Universal Knowledg vol. 23, 14th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1929, p. 303.
7）  Donald Mackenzie Wallace, Russia, London: Cassel & Co., 1877. 
8）  Douglas G. Morren, “Donald Mackenzie Wallace and British Russophilism, 1870‒1919”, Canadian Slavonic 
Papers 9, No.2, Autumn 1967, p. 172.
9）  Wallace, Russia, p. 609.
10）  Maurice Baring, The Russian People, London: Methuen & Co. Ltd, 1911. ベアリングの経歴については、以下
を参照。“Baring, Maurice”, The Encyclopædia Britannica: A New Survey of Universal Knowledg n vol. 3, 11th 
ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1929, p. 112. “Baring, Maurice”, The Encyclopædia Britannica: A 
New Survey of Universal Knowledge, vol. 3, 14th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1955, p. 112. 「ベ
アリング」岩波書店辞典編集部編『岩波　世界人名大辞典』第二分冊、岩波書店、2013年、2503頁。












洲でロシア人とともに』With the Russians in Manchuria（1905）、『ロシアにおける一
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のランドマーク』Landmarks in Russian Literature（1910）や、『ロシア文学概説』An 
Outline of Russian Literature（1914‒1915）、ロシアの社会や生活の諸側面を研究した『ロ

































































[...] students of Russian aff airs in England have been, up to the present day, 
comparatively few, and those who have been in position to expound Russian life 
have nearly always addressed themselves to the student and not to the general 
16）  同上。
17）  同上。ただし魯庵ら当時の日本の知識人の多くは、外国語の原書を講読していたと考えられる。
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reader [...] ; and popular books on Russia have suff ered from fault of being written 
either by people who were ignorant of the subject, or, still worse, by writers 
with a strong political or racial bias. [...] It is needless to say that the average man 
is far more likely to swallow and assimilate the facile sensationalism of certain 
lurid impressionists, than to study the serious, well-built, and accurate works of 
the classic writers on Russia, such as Sir Donald Mackenzie Wallace, M. Leroy-


























18）  Baring, The Russian People, p. x.






ほか、ルロア＝ボーリュー（Henri Jean Baptiste Anatole Leroy-Beaulieu, 1842‒1912）19）、















And how can we deal with this danger? Only in one way; only by real study of 
Russia; and that, to be eff ective, can only be carried out by a University. Just as 
our Government deals one by one with the questions of detail of foreign policy, 
so a University, on the principle of division of studies, can put diff erent men to 
serious work on diff erent subjects; and this is perfectly certain to react on public 
opinion and on journalism itself. 23）
19）  ルロア＝ボーリューは、フランスの歴史家。パリ政治学校教授を務めた。ロシアに滞在し、同国の政治や経済
を研究し、フランスの親ロシア政策に寄与した。主な著書は、ロシアの国家と国民、制度、宗教について記した
全三巻の『ツァーリの帝国とロシア人』L’Empire des tsars et les Russes（1881‒1889）。「ルロワ＝ボーリュー」『岩
波　世界人名大辞典』第二分冊、3251頁参照。
20）  モルフィルは、ロシア語をはじめとするスラヴ諸語と、ロシアや東欧の文学を研究し、イギリスのオックス
フォード大学で教鞭を執り、同大学のロシア研究やその講座の創設に尽力した。以下を参照。Gerald Stone, “Morfi ll, 
William Richard”, Matthew, H. C. G. and Harrison, Brian eds., Oxford Dictionary of National Biography: From 
the earliest times to the year 2000, vol. 39, Oxford: Oxford University Press, 2004, pp. 93‒94.
21）  Bernard Pares, A History of Russia. (New York: A. A. Knopf, 1926) は、改訂・増補・再版が繰り返され、二十
世紀の欧米における代表的なロシア史研究書として高く評価されている。
22）  Jonathan Haslam, “Pares, Sir Bernard”, Matthew and Harrison eds., op.cit., vol. 42, pp. 613‒615.
23）  Address Delivered on November 4th, 1907, to The Incorporated Chamber of Commerce of Liverpool on 
Russia: Trade Relations and University Study, by Bernard Pares, M.A. (Reader in Modern Russian History in 
the University of Liverpool). The Incorporated Chamber of Commerce of Liverpool Monthly Magazine, Nov. & 
Dec. 1907. Liverpool: C. Tinling & Co., Ltd, 53, Victoria Street. 1908. pp.1‒24. p. 10.



















4． The Russian Review発刊とその展開
̶̶同誌の概要と創刊号掲載“From the Editors”を中心に
The Russian Reviewの正式な誌名は“The Russian Review: A Quarterly Review of 









24）  ハーパー（Samuel Northrup Harper, 1882‒1943）はアメリカ出身で、ロシアの政治・社会制度を専門とした
研究者。イギリスでペアズらとロシア研究の発展に貢献し、リヴァプール大学やシカゴ大学で教鞭を執った。注
15のウィリアムズとも公私にわたる親しい協力関係にあった。Paul A. Goble. Samuel N. Harper and the Study of 
Russia: His Career and Collection. Cahier du monde russe et soviétique. vol. 14, no. 4, Octobre-décembre 1973. pp. 
608-620.を参照。































25）  ウィリアムズ（Harold Whitmore Williams, 1876‒1928）はニュージーランド出身の言語学者・ジャーナリスト。
スラヴ諸語のほか50以上の言語を学び、特にトルストイに深い関心を寄せ、ロシア研究に励んだ。ロシア出身のジャー
ナリストで、ロシア帝国の自由主義政党「立憲民主党（カデット）」（The Constitutional Deomocratic Party, Cadet: 
Konstitutsionno-Demokraticheskaia Partiia, K-D）の党員・政治家ティルコワ（Adriana Vladimirovna Tyrkova, 
1869‒1962）と結婚。イギリスでペアズやベアリングらとロシア研究の発展に尽力し、The Timesの外信部長として
英露問題の論説記事を執筆。詳細は注3のAlstonの研究書を参照。
26）  ボズウェル（Alexander Bruce Boswell, 1884‒1962）は、イギリス出身のポーランド史家。代表的な著書に
Poland and the Poles. London: Methuen. 1919.などがある。
27）  The Russian Review: A Quarterly Review of Russian History, Politics, Economics, and Literature. Vol. 1 
(No.1‒4, 1912), Vol. 2 (No. 5‒8, 1913), Vol. 3 (No. 9‒10, 1914). The School of Russian Studies in The University 
of Liverpool. London: Thomas Nelson and Sons. Nendln/ Liechtenstein: Kraus Reprint, 1979. Reprinted by 
permission of Liverpool University Press.








最後に、1912年発行のThe Russian Review創刊号の巻頭を飾った“From the Editors”
を見てみよう。この記事はいわゆる「創刊の辞」に当たるといえる。わずか2ページ
足らずの短い記事ではあるものの、同誌創刊の意図や目的が明確に表れていると考え
られる。“The Russian Review is an outcome of the solid development of interest in 








政治的・経済的要因のみにとどまらなかった。“Those who know and love Russia [...] 
are convinced that the wonderfully human infl uence of this great people is destined 
to have a far greater infl uence on the life and thought of Europe, and to teach many 









28）  From the Editors. The Russian Review: A Quarterly Review of Russian History, Politics, Economics, and 
Literature. Vol. 1, No.1, 1912. The School of Russian Studies in The University of Liverpool. London: Thomas 
Nelson and Sons., p. 7.
29）  Ibid.
30）  From the Editors. The Russian Review. Vol. 1, No.1, 1912., p. 8.
31）  Ibid.






To all these aspects of progress in Russia the Russian Review will attempt to 
do justice. In the School of Russian Studies at the University of Liverpool the 
Review has behind it not only a particularly strong committee to guarantee the 
permanence of its work, but also a centre for the University study of the many 
aspects of the life of Russia. [...]
The Review, as will be seen from the contents of this number and from the 
list of Russian collaborators, aims at on various subjects of Russians of divers 
opinions, and thus of giving some perspective of that enormous Empire. It aims 
also at providing an organ for those English writers, so far isolated, who have 
striven to bring Russia into closer touch with us. It may thus help to acquaint 
the English public with Russia’s work in arts, science, literature, and politics, both 



































911-0696-横-P121-134_松枝佳奈様.indd   134 2020/01/15   17:42:18
